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INTRQDUCT ION 
This is the final report on NASA Contract NSR-003-086 active for the 
period 1 October 1969 through 30 September 1970. This contract involved 
two separate projects for -l%e Aerospace Research Applications Center 7
(ARAC) at Indiana University. The first project involved production 
of six complete sets of abstracts on individual cards from tihe abstract 
journals known as and USGRDR through September 30, 1970 and 
retrospectively. Each NASA Regional Dissemination Center including ARAC 
was to receive a complete set of the abstract cards. The second project 
involved establishment of a document reproduction capability sufficient 
to serve the requirements of all six NASA Regional Dissemination Centers. 
Additionally, ARAC was to serve as a document reference service in order to 
assist all users of Regional Dissemination Centers in the location of hard- 
to-find reports. 
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Production of "AD" Type Abstract Cards 
This project was initiated somewhat more slowly than anticipated 
because of the difficulty ARAC experienced in locating complete volumes 
of camera-ready copies of the abstract journals TAB and USGRDR. 
to the contract statement of work, these camera-ready copies of the abstract 
journals were to be delivered to ARAC on a no-cost basis through a 
separate contractual relationship between NASA and the North Carolina 
Science and Technology Research Center. 
the North Carolina Science and Technology Research Center were able to 
produce camera-ready copies of the abstract journals for ARAC. This 
left ARAC on its own resources to locate and purchase the necessary copies 
of the journals and was responsible for the slow start. 
According 
Unfortunately neither NASA nor 
Subsequently, with considerable effort and expense ARAB= was able to 
locate all of the necessary journals. 
(and its predecessor E) were made into abstract cards covering the period 
from 1964 through September 30, 1970. These 162 issues involved approximately 
130,000 different abstracts and some 780,000 separate impressions. The 
work was completed on October 6, 1970 in spite of the slow start. The 
following pages list the addresses of the six NASA Regional Dissemination 
Centers where the six complete sets of cards reside and shows examples of 
the printing quality achieved. 
A total of 162 issues of USGRDR 
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NASA REGIONAL DISSEMINATION CENTERS 
Aerospace Research Applications Center 
Indiana Memorial Union 
Bloomington, Indiana 47401 
Knowledge Availability Systems Center 
University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 15213 
The New England Research Application Center 
Mansfield Professional Park 
Box U-41N, The University of Connecticut 
Storrs, Connecticut 06268 
North Carolina Science and Technology Research Center 
P.O. Box 12235 
Research Triangle Park, North Carolina 27709 
The Technology Application Center 
The University of New Mexico 
Albuquerque, New Mexico 87106 
Western Research Application Center 
Graduate School of Business Administration 
University of Southern California 
Los Angeles, California 90007 
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SAMPLE IMPRESSIONS OF ABSTRACTS 
AD-600 301 mv. IC 17 
OTS Prices: HC $3.00/MF $0.75 
Union Carbide Corp., Parma, Qhb. 
RESEARCH STUDY TO DETERMINE THE PHASE 
EQUILIBRIUM RELATIONS OF SELECTED METAL 
CARBIDES AT HIGH TEMPERATURES, 
by R. V. Sara and C. E. Lowell. Oct 6 4 . 6 6 ~  
Contract AF33 657 8023, Proj. 7350, Task 735W)l 
WADD TDR60 143 
Unclassified report 
Legibility of this document is in part unsatisfactory. 
Reproduction has been made from best available copy. 
Descriptors: (*Carbides, Phase studies), (*Tantalum 
compounds, Carbides), (*Hafnium compounds, Carbides), 
(*Boron compounds, Carbides), Refractory materials, 
Metallography. X-ray diffraction analysis, Crgbl 
lattices, Thermodynamics, Solid SOluUtionS, + 
h‘licrostructurfz. - 
_. - 
. -  
The work summarized in the report is the result of 
investigations of phase equilibria in the binary SYSkm. 
tantalum-carbon, hafnium-carbon, and boron-carbon. 
A completed phase diagram which encompasses exped- 
mental results and considerations heretofore unreported 
in the literature. is presented for the hafnium-carbon 
system. A phase diagram for  the tantalum-carbon sys&m 
is included. Preliminary studies on the h a h i m  carbide- 
tantalum carbide quasi-binary were limited to tempera- 
tures of 3700 C at which no liquid formation was evident. 
Results for the boron-carbon system depicting maximur& 
boron solubility in the graphite lattice at and near  the 
eutectic temperature of approximately 2390 C, are also 
included. (Author) __ - .-- - .  - 
. - . - - . . - 
AD-608 098 Div. 1. 14 
OTS Prices: HC $3.00/hIF $0.75 
Schjeldahl fG.T.) Co., Xorthfield, Mhn.  
POLYPROPYLEKE BALLOON STUDY. 
Annual rept., 
by J. A. SfacFadden. 29 Oct 64,83p 
Contract Nonr4096 00 
Unclasiffied report 
Descriptors: (*Balloons, Polyethylene plastics), 
(*Polyethylene plastics, Balloons), Feasibility studies, 
Plastics, Balloon equipment, Tests, Friction, Model 
tests, Seals (Stoppers), Sealing compounds, Tapes, 
Plastic seals, Casting, Extrusion, Manufacturing methods, 
Tensile properties, Permeability. Infrared Padiation, 
stresses. 
The project purpose was to: (1) conduct a theoretical 
design study of a polypropylene balloon, a testing program 
to evaluate fittings and material, model balloon tests, 
full-scale static inflation test and (2) fabricate and flight 
test a 5000-pound payload balloon after completfon of 
(1) and upon receipt of written instructions from the 
Scientific Officer. Item (1) has been completed. Evalua- 
tion of the premature failure of the full-scale static test 
balloon shows that although fabrication of a polypropylene 
balloon is possible, there are  still fabrication techniques 
that need further study. It is possible to seal gores to- 
gether using GT-301 tape. Laboratory samples of inflation 
tubes and duct accessories a r s  good. However, on t!!e basis 
of present knowledge. it is not certain that it is econom- 
ically practical to fabricate an unsupported polypropylene 
balloon and work on the contract was suspended. It was 
proposed that the funds remaining on Nonr-4096(00) be 
directed to the perfection of a reinforced Mylar (GT-66). 
(Author) 
”’ 
. . - - -- .- _-_ - . i s . -  * 
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SAMPLE SMPRESSIONS OF ABSTRACTS (cont .) 
AD-608 595 mv. 8, a 
OTS Prices: HC $l.OO/MF $l.SO 
Stanford Electrontcs Labs.. Stanford Untv., Cdtf. 
STL'DYOFNATURALANDMAN-MADEVLF 
FHE NOMENA. 
Final rept. for 1 Aug 63-31 Jul84, 
by D. L. Carpenter. Oct 64. 16p 
Grant AF AFOSR62 310 
AFOSR 64 2061 
Unclassified mprt 
Descriptors: (*Electron density, U*r atmosphere], 
(Wpper atmosphere, Electron density), (%tstlere, 
Propagation), Ionosphere, Field theory, Plasm 
medium. Ions, Aurorae, Radio waves, Very low 
frequency. 
Three prfncipal areas of investigation are revfewed: 
0) whistler mode propagation, (2) magnetospheric electma 
density studies using whistlers, and (3) wave-p9sticls 
interacttom. - - -- .* 
iD-800 274 Dfv. 32 
BAND Corp. ;  Santa  Monicq, C a l i f .  
SCIEtiCE, THE ECONOMY, A N D  PUBLIC POLICY. 
by Richard R. Nelon. Apr  64,  22p. P2903 
OTS p r i c e  $.75 
U n c l a s s i f i e d  r e p o r t  
Descr ip tors :  (*Economics, Se i  e n t  i f i  c research) ,  
(*Commerce. Product ion) ,  P o l i t i c a l  sc ience .  
A summary is given  o f  a few o f  t h e  more impor tan t  
t h i n g s  t h a t  economists  know about  t h e  way 
s c i e n c e  and technology a f f e c t  t h e  performance of  
t h e  economic system, s u g g e s t i o n s  on what m i g h t  
be t h e  p r o p e r  o b j e c t i v e s  f o r  p u b l i c  pol icy.  and 
the.  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a few o f  t h e  major p r o b l e o r  
t h a t  p o l i c y  m u s t  overcome. The a n a l y s i s  and 
i n t e r p r e t a t i o n  is of  t h e  American ecoaoay. 
( A u t h o r  \ 
. .  
. . . ... . . 
.. 
. . .  
. -  
. .  
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Operation of a Document Reproduction 
Service and Clearinghouse f o r  NASA RDC's 
Three separate  considerat ions had t o  be made i n  executing the work fo r  
t h i s  pro jec t .  F i r s t l y ,  an appropriate  microprinter  had t o  be selected.  
Secondly, a study was made t o  determine which microfiche f i les ,  i f  any, 
should be purchased by ARAC and maintained f o r  in-house reproduction. 
Thirdly,  ARAC was t o  supply i t s  c l i e n t s  and o ther  RDC's  with hard-copy 
and microfiche r epor t s  'on demand. 
Af te r  a ca re fu l  considerat ion,  the  Xerox Microprinter was se lec ted .  
The Xerox Microprinter appears t o  be a Xerox 914 copier  chass i s  adapted 
fo r  making a hard-copy image of var ious microforms. I ts  p r i n c i p a l  
advantage i s  the  far  superior  q u a l i t y  of hard-copy image obtained. 
has the  s a l i e n t  fea tures  of requi r ing  only normal paper r a t h e r  than special-  
treatment paper and may be used a t  var ious magnification l eve l s  by changing 
lenses .  
ARAC was the  completely manual operat ion required.  A programmable s t e p  and 
repeat process would have been a very d e s i r a b l e  a t t r i b u t e .  
reac t ion  t o  the  q u a l i t y  of the documents sen t  w a s  q u i t e  favorable.  The 
Appendix t o  t h i s  repor t  shows a complete copy of document N70-42927 made 
on the Xerox Microprinter.  
Analysis of the  kinds of document reques ts  received a t  ARAC during the 
It also 
The p r i n c i p a l  disadvantages of t he  Xerox Microprinter used by 
Cl ien t  
f i r s t  month of cont rac t  showed conclusively t h a t  ordering microfiche on an 
as-needed bas i s  w a s  f a r  superior  i n  terms of cos t -benef i t  ana lys i s .  Delays 
involved i n  f i l l i n g  document orders  f o r  r epor t s  where ARAC d i d  not have the 
microfiche in-house were minimized by use of deposi t  accounts a t  suppl ie rs  
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and improved communications mainly v i a  TWX. 
When the document reproductive c a p a b i l i t y  a t  ARAC w a s  put i n t o  f u l l  
e f f e c t ,  the  predicted r a t e  of t h ree  cents  per image w a s  r e a l i z e d  f o r  
repor t s  ordered by o ther  RDC's .  A c t i v i t y  w a s  s u b s t a n t i a l  as indicated 
i n  the  t a b l e  on the next page. 
I n  the f i n a l  ana lys i s ,  t he  ARAC document clearinghouse serv ice  
proved t o  be s ign i f i can t .  For the  twelve month period of t h i s  cont rac t ,  ARAC 
produced in-house only 80.5% of t o t a l  document orders  from ARAC c l i e n t s .  
Thus near ly  20% of a l l  document requests  from ARAC c l i e n t s  were obtained v i a  
the repor t  clearinghouse serv ice  a t  ARAC. During t h i s  same period ARAC 
produced in-house some 90.3% of a l l  r e p o r t s  sen t  t o  other  RDC's.  
higher percentage of r epor t s  produced in-house a t  ARAC fo r  o ther  RDC's  
The 
tends t o  ind ica te  t h a t  a t  l e a s t  severa l  of t he  RDC's  obtained some of t h e i r  
r epor t s  during the period on t h e i r  own from sources other  than ARAC since 

































SAMPLE OF QUALITY OBTAINED 
ON XEROX MICROPRINTER 
APPENDIX PAGE 1 




APPENDIX PAGE 2 
INHALTSVERZEXCHNZS 
1. Einleitung 
2.  Verunreinigungen der @me 
2.1. Wirkung der ~ e r u n r e ~ n i ~ n ~ e n  
2.2. Art der Werunreinigungen 
2.3. .%ssung der Verunreinigungen 
3. co2 
3.2 . C02-AuswaR1 3.1. Erforderliche Reinheit 
4. Helium 





APPENDIX PAGE 3 
-1- 
1. EINLEITUNG 
Bei Versuchskreislaufen konventioneller Art 1st die Quell- 
t3t des verwendeten KUhlgases von untergeordneter Bedeututig, 
solange evtl. Verunreinigungen keinen EinflulJ auf lrgendwel- 
che Versuchsparameter oder sonstige stbrende Nebenwirkungen 
haben. Ganz anders 1st die Sltuation, wenn Gase ( i rn  wesent- 
lichen COz und He) a l s  Ktlhlmedien In Reaktorkreislaufen ein- 
gesetzt werden, wo sie der Reaktorstrahlung ausgesetzt slnd. 
2. VERUNREINIGUNGEN DER GASE 
2.1. WIRKUNG DER VERUNREINIGUNGEN 
Die Verunreinigungen slnd im Bestrahlungskrelslauf dem Neu- 
tronenflul3 des Reaktors ausgesetzt, d.h. durch Neutronen- 
elnfang werden Isotope gebildet, die radloaktfv sefn kbn- 
nen. Durch diese wird der Versuchskreislauf je nach Verun- 
reinigungsgrad radioaktiv verseucht. Werden an zugxnglichen 
Stellen des Krelslaufs dadurch die zulassigen Dosisleistun- 
gen iiberschritten, so mussen dfese Rreislaufbauteile abqe- 
schlrmt werden. Dies bedeutet in fast allen Fallen einen 
erhcblichen zusatzlichen Rosten- und Arbeltsaufwand und 
erschwert die Bedlenung des Kreislaufes. AuBerdem werden 
die Sicherheitsanforderungen erheblich verscharft, wenn die 
M8gllchkeit besteht, daB bel einem evtl. Leck im Xreiolauf 
aktives Gas austreten kann. 
Sonstige Nebenwlrkungen der Verunreinigungen wie Oxidation 
(durch 02 ,  H20) und Matarlalverspr6dung (durch HZ, NZ, HZO) 
sind bei konventionellen Krelslaufen w i e  bei Bestrahlungs- 
kreislzufen glcichermaBen zu beachten. Sie ktSnnen jedoch 
bei Bcstrahlungskrelsltufen erhebllch versttrkt auftreten, 
da durch -5trahlendissozlatlon bestimmter Verunreinigungen 
wie H20, COz, CO und Kohlenwasserstoffen, das RUhlgas zu- 
s3tzlich mit wlrksamen Verunreinigungen angerelchert wird. 
Die Wirkung der Verunrefnlgungen 1st abhYngig von den ver- 
wendcten Materialien und ganz besonders von der Betriebs- 
tempcratur. 
APPENDIX PAGE 4 
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? . 2 .  ART D.ER mRUNmINIGUNGEN 
D i e  wesentlichsten Verunreinigungen, welch- d i e  hand ls- 
Gblichen Gasqualitaten enthalten,  s ind  Sauerstof f ,  St ick-  
s tof f ,  Argon, Wasserstoff # Wasser, Msthan, P~hlendiox id  
und Kohleiimonoxid. Nachstehende Tabelle gibt d i e  wesent- 
lichsteri kernphysikalischen Daten der betreffenden Isotope 
an. 
APPENDIX PAGE 5 
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Aus der Tabelle ist zu ersehen,  daB auf Grund der Daten 
hauptsachl ich A r  0 f U r  d i e  Aktivierung des Gases ma6gebend 
1st. D i e  Isotope 018 und N15 s i n d  wegen ihres ger ingen An- 
t e l l s  a m  Isotopengerdsch und wegen i h r e r  geringen Einfangs- 
quor schn i t t e  far Neutronen nur  von ger inger  Bedeutung. 
A u B e r d e m  1st ihre A k t i v i t a t  auf Grolnd ihrer k le inen  Nalb- 
w e r t s z e i t  b i s  zum Erreichen k r i t i s c h e r  S t e l l e n  (Krcislauf-.  
schrank) zum grt58ten T e i l  abgeklungen, da d ie  VerzUgerungs- 
z e i t  groB gegenliber der Halbwertszei t  ist. 
Bestimmend far den Einsatz a ls  Ktihlgas i m  Reaktorbetrieb 
1st also des Ante l l  an Argon i n  dfesem Gas. 
D i e  maximal z u l h s i g e n  Anteile der r e s t l f c h e n  Verunreiani- 
gungrn werden durch i h r e  chemische Wirksamkeit PPI Bezug 
auf die  verwendeten Mater ia l ien  bei den vorgesehenen Be- 
t r iebstemperaturen bestimmt. 
2.3. MESSUNG DER VERUNREINIGUNGEN 
Das gebrauchl ichs te  MeSverfahren zum NachwePs von Verun- 
reinigungcn i n  Gasen Pst die Gaschrmatographie .  Anwendung 
f i n d e t  arch d ie  Massenspektrometrie. D a  aber die Empfirad- 
Pichkc i t  der Ublichen Gerate n i c h t  ausreichend fs t  tun- 
terste N n c h W d 5 g r e R Z e  IiOppm), mu6 m i t  e i n e r  Anreicherung 
der Verunreinigungen g e a r b e i t e t  werden. 
D i e  Anrelcherung geschieh t  beP H e l i u m  dadurch, da6 man das 
Gas durch e i n e  LN2-gekUhlte MolekuParsieb-, S i l i k a g e l -  
oder AktivkohPefalle s c h i c k t ,  in der die Verunreinigungen 
a d s o r b i e r t  werden, fle aber durchstrUmt. Nach e i n e r  feskge- 
l eg tcn  Anreicherungszel t  w i r d  die Fall@ ausgeheizt, Die 
Vcrunreinigungen desorb ieren  und werden m i t  einem Trager- 
gas i n  den Gaschromatographen gespUlt und a n a l y s i e r t .  
FUr C02  ist dieses Verfahren micht anwendbar, da s e i n  Ge-  
f r f e rpunk t  haher als der der Vermreinigungen liegt. D a s  
Samaln der Verunreinigungen geschieh t  h i e r  dadurch, daB 
man C02  durch Kalilauge (ICOH) lei tet .  D i e  Anlage muS so 
APPENDIX PAGE 6 
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ausge leg t  s e i n ,  da0 alles C02 von der Xal i lauge adsorbiert 
w i r d .  Dabei b i lde t  s ich  Kaliwnkarbonat, dns a u s f a l l t .  
2XOH + C02 -m- K2C03 + H 2 0  
D i e  Restgase sammeln s ich  im oberen Teil der Apparatur und 
werden nach Beendfgung des Vorgangs im Gaschromatograph 
a n a l y s i e r t .  
D i e  Genauigkeit dieses Verfahrens kann n i c h t  exakt  ange- 
geben werden, da ke ine  Angaben iiber den A n t e i l  der e v t l .  
i n  der Kalilauge i n  Msung gehenden Restgase e x i s t i e r t .  
D a  der Gaschromatograph zwischen Argon und Sauers tof f  n i c h t  
unterscheiden kann, sondern d i e  Surme der Ante i le  beider 
G a n e  m i B t ,  mtisoen zwei Messungen durchgeftihrt werden. M i t  
der e r s t e n  Messung w i r d  d i e  Summe bestimmt. Dann w i r d  dem 
Gas Sauerstoff  entzogen, indem es z.B. mer e i n  gehe iz tes  
Xupfcrbett  ge le i te t  w i r d .  AnschlieBend wird die zweite  
Mcssung durchgefahrt ,  d ie  den Argonantei l  bestimmt. D e r  
S a u e r s t o f f a n t e i l  e r g i b t  a ich aus der Differenz beider Mes- 
sungen. 
E i n e  weitere Methode zur Best imung des Argonantei ls  1st 
die Aktivierungsanalyse,  m i t  der andere Verunreinigungen 
&cr n i c h t  bestimmt werden kdnnen. Ein genau bestimmtes 
Gasvo1ur.m w i r d  im Reaktor bestrahl t  und e i n e r  bes timmten 
Ncutroncndosi3 ausgesetat .  D i e  Aktivit3t der Probe wird 
ausgcinzsscn und daraus der Argongehalt bercchnet. 
3. eo2 
3.1. ERFORDERLICHE REINHEIT 
Im Brennelementloop LV5 w i r d  C02 a l s  Prim3rkUhlmedium ver- 
wendet. D e r  Reaktoreinschub cnthYlt  j e  nach Betriebsdruck 
(msx. 100 atU) b i s  zu 4,2 N:m3 C02, die s t a n d i g  dem Neutro- 
nenflul3 des Rcaktors ausgcsc tz t  s ind .  Zur Reinigung und 
Aktivit2tsihcrwachung wird dem Reaktoreinschub s t 3 n d i g  e i n e  
I 
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geringe Gafzmenge entnommen, die enschlieflend i n  den C02- 
Kreis lauf  z u r k k g e l e i t e t  stird. 1st der Argongehalt und 
damit d ie  G a s a k t i v i t l t  zu hoch, so w i r d  die z u l l s s i g e  
Dos is le i s tung  am C02-Kreislauf und an den Verbindungslei- 
tungen t iberschr i t ten  ( a l h  Leitungen NW61, wodurch e i n e  
Abschirmung e r f o r d e r l i c h  wllrde. I n  e i n e r  Aktivierungsrech- 
nung wurde vom Z I R  nachgewiesen, daS der Argongehalt i m  
C02  lppm n i c h t  Ubersteigen s o l l t e ,  um d i e  z u l s s s i g e  Dosis- 
l e i s t u n g  von 2,s mrem/h am C02-Kreislauf n i c h t  zu errei - 
chen. D i e  rechnerische Dos is le i s tung  i n  30 c m  Abstand von 
der Schrankwand b e t r s g t  1,3 mrem/h bei einem Argongehalt 
von lppm i m  C02. 
3.2. C02-AUSWAHL 
Nachdem d ie  Bedingungen der Gas re inhe i t  f e s t g e l e g t  waren, 
muf3te e i n e  Bezugsquelle f u r  e i n e  gee igne le  C02-Qual i t l t  
gefunden werden, da selbst das i n  der KFA verwendete 
Reinst-C02, die sog. Test-Kohlensgure, noch einen Argon- 
geha l t  von loppm aufwies. 
A l s  L i e fe ran t  f u r  Weinstgase ist  die Deutsche Edelgas 
GmbH, Dtinseldorf, bekannt. S i e  bot e i n e  C02-QuaPitlt m i l  
einem Argongehalt von 0, l  v p m  an. Die Verwendung schei- 
terte einmal a m  Preis (ca. DM 40,-- pro kg) und zum ande- 
r en  daran,  dafl dieses C02 z u n k h s t  nur  i n  Spez ia l f laschen  
und n i c h t ,  w i e  erforderlich, i n  KFA-eigenen Steigrohrfla- 
schen g e l i e f e r t  werden konnte. 
Darauthin wurden alle aus f ind ig  zu machenden C02-Lieferan- 
t e n  angcschrieben. Firmen, d i e  C02 durch Koksverbrennung 
erzeugten,  f ic le i r  von vornherein auf Grund der Analysen- 
e rgcbnisse  aus. Von den Quellenkohleslurelieferanten 
konntcn ztrei Firmen d i e  g e s t e l l t e n  Anforderungen er f t i l l en .  
D e r  Argongehalt wurde in boiden F a l l e n  von der Radiochemie 
der KFA durch Aktivierungsanalysen k o n t r o l l i e r t  und gemes- 
sen. E r  bc t rug  jeweils S0,Sppm. D a m i t  war der Nachweis 
APPENDIX PAGE 8 
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der Brauchbarkeit  dieser C02-Qualitat  e rb rach t .  Da der 
Preis dem der normalerweise verwendeten Testkohfes3ure 
entsprach (2,5O DM/kg), s t a n d  e i n e r  Verwendung n i c h t s  
mehr i m  Wege. 
D i e  McS- und Rechenergebnisse wurden i n  d e r  Zwisclienzeit 
durch den Einsatz  dieser C02-Qualittite,r a l s  Pr iWrkt ihlni t -  
t e l  i n  Reaktorversuchen best t t igt .  
4 .  HELIUM 
4 . 1 .  ERFORDERLICHE REINHEIT 
D e r  Aufbau und die Funktionsweise des He-Loops EV 1 9  en t -  
sprechen i m  wesent l ichen denen des C02-Lorups EV 5. Da aber 
i m  Einschub von LV 17 i n f o l g e  d e r  e r h e b l i c h  ger ingeren 
Dichte des  Keliums maximal nur  etwa 1100 N l  H e  e n t h a l t e n  
s i n d ,  kann der Argongehalt entsprechend d e m  Volumenverhalt- 
n i s  h6her s e i n ,  urn d ie  g l e i c h e  Dos is le i s tung  a m  He-Kreis- 
Ian? zu er rc iehen  wle beim @02-#reislauf, d.h. der Argon- 
a n t e i l  kann 4 t 2 /  Zz 4 m a l  80 hoch se in .  !.,I 
4.2. HE-AUSWAHL 
Ftir dicsc Anforderungen kann ohne weiteres das i n  der KFA 
tiblichcrwcise vewendete  H e l i u m  gebraucht werden, das el- 
nen Argonanteil  nach Analysenangaben der Liefer f i rma von 
ca. Sppm h a t .  Eine Aktivierungsanalyse e r b r a c h t e  e inen  
Argongchalt von 3,9 ppm. Nach neuesten Angaben der Lieter- 
firma b c t r S g t  der Argonanteil  nur noch ea. 1 ppm. 
D i e  Brauchbarkeit  dieser He-QualitSk wurde durch den E h -  
a a t z  des Heliws als PrirnXrkUhlmittel i n  Reaktorversuchen 
b c a t z t f g t .  
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5 .  BEZUGSQUCLLENNACHI~~S 
5.1. C02 
3ie KFA bczieht USIicherweiso C02 bei: 
Firma Aqcfko Kohlenshre-Werke 
4 DUsscldorP IL 
B e r l i n e r  Allee 57 
Beste C02-Qualit3t: Testkohlensaure 
Gesnmtrestgasgehalt: 200 ppm 
170 pprn 
A r  10 PPm 
co : 4 5 ppm 
CH : < 5 pprn 
: < 50 ppm 
1-3 ppm 
Analyse: O2 20  PPm 
H2° 
3 
Preis: 2,50 DM/kg 
Werden an die CO2-0ualitat hbhere Anforderungen gestellt, 
so wird auf Verlangen C02 bestellt bei: 
Flrma Kohlensaurewerk Rud. Buse KG 
5462 Bad H6nningen 
Postfach 10 
Beste C02-Qualit3t: Reinstkohlensaure 
Ges antres tgas gehal t : 100 PPm 
Analyse: Ar : 5 0,s ppm 
: ,S 11 ppm H2° 
Preis: 2 , 5 0  DM/kg 
Jedar Lieferung wird ein Zertifikat Uber Gesamtrestgasge- 
halt  beigeftigt. 
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Als weitere Lieferanten von C02 hbchster Reinheit stehen 
zur W a h l  : 
Firma KohlensLiurewerk Deutschland 
Postfach 9 
5462 Bad HBnningan 
Beste C02-Qualit8t: Kohlenshre Qual 
GmbH 
t a t  "Super" 
Ges mtrcstgasgehal  t : 2 0  PPm 
Analyse: N2 1385 PPm 
0 2  3 , 3  PPm 
cH4 
A r  O85 ppm . nicht  nachweisbar 
: nicht  nachweisbar co 
B : 0, l  ppm 
Preis: 2,50 DWkg 
Firma Edelgas G n b H  
4 DUsseldorf 
BPumenstr. 24 
CO2-Qualitat: Kohlendioxid N 45 
A n a l y s e :  O2 t ,L 1 0 v p m  
N2 : I 3 0 v p m  
t 4 10 vpm 
Ax t d 0,l  vpm 
CnIIm+CO : 3 1 v p m  
H2° 
Prcisr ca. 3 5 8 5 0  DM/kg 
C02-Qualit2itr Kohlendioxid N 48 
Analyses O2 : S 2 v p m  
t f 8 v p m  N2 
H2° t I 5 v p m  
AZ : f 0,l v p m  
CnHm+Co : f 1 v p m  
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Preis: ca .  52,96 DM/kg 
Dit?5€! Qualit3t kann nur i n  201-Le4.chtmetallflaschen m i t  
14,92 kg Inhalt  g e l i e f e r t  werden, 
5 . 2 .  HELIUM 
Das i n  der KFA vsrwendete H e  wird bezogen be i :  
Firma Messer Grieshcim GmbH 
5030 Hermtihlheim bei K6ln 
Postfach 6 0  
He-Qualitat: H e l i u m  99,9958 
Analyse: M2 : 4 0  ppm 
: < 15 ppm 
A r  
H20 : < 15 ppm 
5 ppm tlppm) 
O2 
